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Abstract 
The purpose of this study was to examine the relationships among fear of negative 
evaluation, excessive worry (state and trait), refraining from catastrophic thinking skill, 
and logical analysis skill. A survey was administrated to 211 undergraduate students on 
fear of negative evaluation, excessive worry (state and trait), refraining from 
catastrophic thinking skill, and logical analysis skill. The analysis showed that 
refraining from catastrophic thinking may be able to moderate the effects between fear 
of negative evaluation and state worry. The analysis also showed that the people who are 
higher fear of negative evaluation, higher refraining from catastrophic thinking skill, 
and lower logical analysis skill, tend to get worth their trait worry. In conclusion, when 
we intervene for the people who are higher fear of negative evaluation, we should explain 
not only the way how to use refraining from catastrophic thinking skill, but also the way 
how to use logical analysis skill.  
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（Social Anxiety Disorder：以下 SAD）に陥
る可能性もある。この対人不安の中核的な概
念 (Leary，1983) であり，かつ SADの背景
(Rapee & Heimberg, 1997)にあるとされる















































れている（ Asmundson & Stein, 1994; 



























al., 1994 箱田他 2002） 
しかし，これら 2つの方略を個人がどのよ
うに使い分けているかという，スキル使用の

























剰な心配の測定には，Meyer et al. (1990) の


































性 90名，女性 121名）。平均年齢は 20.16歳




 評価懸念の個人差の測定には，Short Fear 






















































































































1 2 3 4 5
1 評価懸念 － -.381 ** -.170 * .511 ** .589 **
2 破局的思考の緩和 － .324 ** -.534 ** -.609 **
3 論理的分析 － -.164 * -.160 *
4 思考の制御困難性 － .712 **
5 心配性傾向 －
平均値 36.02 11.60 11.29 25.46 38.01
標準偏差 4.96 2.64 1.88 6.55 7.68
　注）　** p  < .01, * p  < .05
Table 1  各下位尺度の相関係数，平均値，標準偏差











（𝑅𝑅2=.399, ⊿F(3,205)=45.327, p <.01），
Step 2，3 では決定係数の増分は有意とはな
らなかった（Step 2; ⊿𝑅𝑅2=.007, ⊿F(3, 
202)=0.840，p =.47，Step 3; ⊿𝑅𝑅2=.003, ⊿

































F(3,205)=75.953, p <.01），Step 2では決定
係数の増分は有意とはならなかったが，Step 
3 において決定係数の増分は有意傾向であっ










































SFNE 0.36 ** 0.36 ** 0.33 **
破局的思考の緩和 -0.41 ** -0.42 ** -0.41 **





ΔF 45.33 0.84 1.19
R 2 0.40 ** 0.41 ** 0.41 **
ΔR 2 0.40 ** 0.01 0.00
Note . SFNE: Short Fear of Negative Evaluation Scale, ** p  < .01, * p  < .05,  † p  < .10
Table2  思考の制御困難性に対する評価懸念，認知的統制の影響
Step1 Step2 Step3
SFNE 0.42 ** 0.42 ** 0.38 **
破局的思考の緩和 -0.47 ** -0.47 ** -0.46 **





ΔF 75.95 0.37 3.84
R 2 0.53 ** 0.53 ** 0.54 **
ΔR 2 0.53 ** 0.00 0.01 †
Note . SFNE: Short Fear of Negative Evaluation Scale, ** p  < .01, * p  < .05,  † p  < .10
Table3  心配性傾向に対する評価懸念，認知的統制の影響
Figure. 心配性傾向への評価懸念の影響に対する認知的統制の調整効果 





























































Cognitive Attentional Syndrome (CAS)と拮
抗するDetached Mindfulness（DM）の状態
へ移行する際に用いるスキルとして捉えるこ
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